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現代の民間伝承―ボブ・ディランの音楽
大　槻　直　子　
ボブ・ディラン（Bob Dylan 1941– ）は、シンガーソングライターとし
て、1960年代のアメリカで注目を集め、今もなお活躍している人物であ
る。1960年代、彼が発表した曲は、ビートルズのようなポップなラブソン
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また、“Let Me Die in My Footsteps”4や “John Brown”5では、戦争によっ
て傷ついた者、出兵した兵士の帰りを待つ者の悲しみを表現したが、特に
“A Hard Rain’s A- Gonna Fall”では、戦争から帰ってきた息子に何を見て
きたのか問い、その答えとして悲惨な戦争の様子を語るこの作品はベトナ
ム戦争を連想させる。公民権運動に少なからずとも影響を与えたのは、












彼のデビューアルバム Bob Dylan （1962）、そしてTh e Freewheelin’ Bob 





3作目と同じ年に発表された Another Side of Bob Dylan （1964）では、前
作と異なった構成となっている。「前作にこめられていた過酷な社会に対す
る意識が取り除かれて」 （Nogowski 25）いるのである。例えば、“All I Re-
ally Want to Do”では、歌いながら笑ってしまったり、ディランがどうやっ
てメロディを作り上げたのだろうと考えさせられる “Chimes of Freedom”












その後リリースされたアルバムHighway 61 Revisited （1965）に先行して
発表されたシングル “Like a Rolling Stone”は先のフェスティバルで演奏さ
れ、ディランのもっともヒットしたシングルとなった。この曲がどのよう
な曲であったか、ノゴウスキ （ーNogowski）は次のように述べている。
Th is is his greatest song. Powerful, brilliantly sung, and dynamically per-
formed, it has all the earmarks of greatness and carries a sense of majesty. 
Th e song’s rising melody builds in intensity before the chorus resolves 
things. Best of all, it still sounds good on the radio decades later. Th e lyr-
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ics seem to be about someone who has fallen from grace, someone once 
in a high position who now has to beg for meals, for help, for under-
standing, for compassion. Th ough some critics have said that Dylan 
wrote this song, in part, about himself, it seems more likely that after 
two years of the most intense stardom a 24-year-old could stand, he was 
striking out at those in a position of privilege̶those who went to the 
right schools, wore the right clothes, and read the right books only to be 















Highway 61 Revisited を発表した翌年のアルバム、Blonde on Blonde 




後のアルバム John Wesley Harding （1967）にはかつての弾き語りのスタイル
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はなく、「ロックの詩人（Nogowski 40）」のようであり、続いて Nashville 




























Th e Yankee, who ﬁ rst sang on packet ships and there revived the sea-
shanties that had dropped out of circulation in the British Navy, adapted 
his songs to the newer environment when working in the forests that 
stretch from Maine to Dylan’s home state of Minnesota. Th e nature of 
this life and work produced a tradition of song in which the workman 
was a hard and grimly realistic hero. [ . . . ] Th e Yankee backwoodsman 
sang in a hard, monotonous, high-pitched, nasal voice; his songs used 




続いて southern poor whiteは次のように定義されている。
[southern poor whites’] songs fused Scots, Irish and English inﬂ uences 
and yet expressed a new - world pioneer milieu. Songs [ . . . ] reﬂ ected 
normal life all across the southern backwoods, and testiﬁ ed to the cul-
tural bonds between poor whites as far west as Texas and Oklahoma. 
[ . . . ] With its vital mixing of ancient and fresh vocabulary and its truly 
pioneering grammatical freedom, this tradition oﬀ ered what is the real 
core of folk song: a conserving process which is at the same time cre-
ative; and in his use today of that fundamental life-force, Dylan is the 
great white folk singer. (240)
グレイは、保守的でありながら創意に富んでいる、この相反する特徴が
southern poor whiteの音楽性であると主張している。






Black folk music in America began by reﬂ ecting the basic dream of re-
lease ［̶ . . . .］ ［ . . . ］ the campaigners for the abolition of slavery, whose 
aim was to prove that the black man had a soul and should therefore 
be set free. ［ . . . ］ the inﬂ uence of white and black folk music on each 
other has been substantial. Th e black, while preserving African modes of 
tune and rhythm, has adopted many Celtic musical conventions even 
while retaining habits of improvisation and adaptation and the endless 
repetition of short, sharp phrases. Owing to African inﬂ uence, corre-



















方で、ディランがエルビス・プレスリーのロック音楽（黒人の rhythm and 
















































ディランの曲は新左翼の学生団体である民主社会同盟（Students for a Dem-
o crat ic Society, 略して SDS）たちに支持されていた。
Th e chart success of “Blowin’ in the Wind” seemed to conﬁ rm and le-
gitimate the value of progressive white students organizing for the estab-
lishment of civil rights. Testifying to the immediacy of Dylan’s work, 
Carl Oglesby, a former president of SDS, remarked, “Dylan’s early songs 
appeared so promptly as to seem absolutely contemporary with the civil 
rights movement. Th ere was no time lag. [ . . . .]” Even when [Dylan] 
rejected the role of political spokesperson, Dylan’s songs suggested an 















Some thirty years after Dylan’s defection, “folk” no longer means tradi-
tional ballads and workers’ songs. If it is still understood to mean any-
thing, it means a sensitive young guy or girl with a guitar performing his 
or her own introspective songs. Folk music has become a pop subgenre, a 



















1 ディランの代表曲である “Blowin’ in the Wind”はフォークシンガーのピー
ター・ポール&マリ （ーPeter, Paul & Mary）が歌ってヒットした。そしてこの曲は
約 80ものバージョンが他の歌手によって作られ、リリースされている。
2 Don’t Look Back （1967）や、No Direction Home （2005）のドキュメンタリー映画
が公開された。
3 近年公開された I’m Not Th ere （2007）では、ボブ・ディランを彷彿させる特徴
をそなえた数人の役者がそれぞれのエピソードに登場し、ディランの半生をふりか
えるような構成となっている。
4 “Let Me Die in My Footsteps”はアルバムTh e Freewheelin’ Bob Dylanに収録され
ていたのだが、正式発売の直前になってさしかえられてしまった。原因は、その歌
詞の内容にあったとされている。
5 “John Brown”はディランの Lyrics 1962–2001に収められているが、音源として
発表されていない。いずれにせよ、1960年代当時は未発表であったが、当時のディ
ランが何を歌いたかったかを考察する上で貴重な作品である。
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